











　In social science, it is mostly assumed that there is a typical value for data.  This is because 
normal distribution is supposed.  However, it is hardly possible that all data in the natural 
world as well as human society obey normal distribution.  Hence, if people take data for 
some phenomenon and suppose the data obeys normal distribution, that can lead to a wrong 
conclusion.  In fact, people can have accessed many large scale empirical data in recent years 
and found those distributions do not obey normal distribution.  Some of them obey power-law 
distribution whose nature has been recently well studied.
　This paper studied whether the distribution of joint patent applications for an organization 
obeys power-law distribution or not.  The distribution is far from normal distribution and looks 
like power-law distribution.  Hence, it was judged whether the distribution obeys power-law 
distribution using Clauset’s method.  The results showed the distribution in 7 and over obeys 
power-law distribution, and the exponent is 3.03.
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　　　　　　　　　　　　　  ， （２）
と直す。 が０に近づくにつれて発散するので， ＞０である。すると正規化定数 C は
　　　　　　　　　　　　　　　　  ， （３）
とすることができる。ただし

















　 の計算には が必要である。順番が前後するが がすでにあるとして， を計
算する方法を述べる。この を求めるには複雑な計算が必要である。その計算過程はここ
で省くが，データおよび から推測されるべき指数 は，以下のように表される。
　　　　　　　　　　　　　   。 （６）
　 の計算は上記の式（６）によりかなり正確に求まるが，当然のことながら も正
確に求める必要がある。一般的にこれを正確に求める方法は２つある。１つは Handcock








































　　　　　　   。 （８）
この p 値が大きいほど実際のデータがべき分布であるといえる。
















しい場合，1/4 - 2 の合成データセット数が必要といわれている［５］。
　さらに，p 値はいくら以上であれば妥当であるかということだが，多くの文献では p ＞
0.05ならば妥当としている。より慎重な判断を行う場合は p ＞0.1が妥当である［13］。














































































（１） Distance from 
empirical data
（２） Average max distance 
from synthetic data
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